Jordan Journal of Islamic Studies
Volume 15

Issue 2

Article 7

6-3-2019

- سلم المدني في تطبيق العقوبات الشرعية
ِّ مالمح تحقيق ال
دراسة في ضوء الهدي النبوي- Features of Achieving Civil Peace
in Applying Sharia Penalties - A Study in Light of the Prophet’s
Guidance Tahani Jameel Badri
Northern Border University Saudi Arabia, Tahanibadry14200@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois
Part of the Islamic Studies Commons

Recommended Citation
Badri, Tahani Jameel (2019) " دراسة في ضوء الهدي- سلم المدني في تطبيق العقوبات الشرعية
ِّ مالمح تحقيق ال
النبوي- Features of Achieving Civil Peace in Applying Sharia Penalties - A Study in Light of the Prophet’s
Guidance -," Jordan Journal of Islamic Studies: Vol. 15: Iss. 2, Article 7.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss2/7

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jordan Journal of Islamic Studies by an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons,
an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

??? ?????? ?? ????? ???????? ??????? - ????? ?? ??? ????? ??????- Features of Achieving Civil Peace in Applying Sharia Penalties - A Study in Light of the

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهاىي بدري

مالمح حتقيق السِّله املدىي يف تطبيق العقوبات الشرعية
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ملخص

المميزات تُرافق ىذا ّْ
ّْ
الدين الحنيف
يتميز ديننا اإلسالمي بميزات تجعل القموب تيفو إليو ،وىذه
ّ
مما يجعميا أداة لتحقيق السّْمم المدني في المجتمعات ،ولذلك
تكبيا،
ر
م
عمى
العقوبة
تنفيذ
حال
حتى في
ّ

اليدي
جاء البحث بعنوان "مالمح تحقيق السّْمم المدني في تطبيق العقوبات الشرعية "دراسة في ضوء ْ

وتوصمت ّْ
النبوية جاءت تُبرز مالمح تحقيق السّْمم المدني في تطبيق
النبوي"،
النصوص ّ
أن ّ
ّ
الدراسة إلى ّ
ّ
النفسية واالجتماعية ،وبحفظ كرامة اإلنسان ،ومراعاة الحاالت
الستر مراعاةً لمجوانب ّ
العقوبة من خالل ّ

النفسي.
يو
الخاصة لبعض األفراد رعاية لألمن
الجسدي والفكر ّ
ّ
ّ
ّ
المفتاحية :السّْمم المدني ،العقوبات الشرعية ،اليدي النبوي.
الكممات
ّ

Abstract
Our Islamic religion is characterized by the advantages that make hearts aspire to
them. These characteristics accompany this true religion, even if the punishment is applied
to its predicament. A research paper entitled " FEATURES OF ACHIEVING CIVIL PEACE
IN THE APPLICATION OF LEGAL (SHARIAH) SANCTIONS" was conducted in the
light of the prophet's guidance. The study concluded that the texts of the prophet came
out to highlight the features of achieving civil peace in the application of punishment
through " Ulster" to take into account the psychological, social aspect, preservation of
human dignity, and taking into account the special cases of some individuals care for
physical, intellectual and psychological security.

املقدمة.

السراج المنير،
ونستيديوُ ،
ّ
إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ،ونستغفرهْ ،
ونثني عميو الخير كمّو ،ونصمّي ونسمّم عمى ّ
واليادي البشير المبعوث بالمعجزات رحمة لمعالمين وعمى آلو وصحبو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

سن التّشريعات التي تضبط حياة
فال يخفى عمى ك ّل ذي ّ
السالم واألمان ،وذلك من خالل ّ
لب أن اإلسالم يدعو إلى ّ
ِ
السمم المدني
المجتمعات التي منيا؛ تشريع الحدود والقصاص لحفظ األمة ووقاية أمن األفراد والمجتمعات وبالتّالي تحقيق ّ

ألىمية ىذا الموضوع جاء ىذا البحث ييدف إلى:
بين األفراد؛ و ّ
السمم المدني بتطبيق العقوبة ال ّشرعية.
ٔ -بيان عالقة ّ
الرد عمى من يتّيم اإلسالم بالقسوة في تطبيق العقوبات.
ّٕ -

* أستاذ مساعد ،جامعة الحدود الشمالية.
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مشكلة الدّراسة وتساؤالتها:
الدراسة لإلجابة عن السؤال اآلتي:
جاءت ىذه ّ
النصوص النبوية؟ ويتفرع عن ىذا السؤال
السمم المدني في تطبيق العقوبات الشرعية والتي تُبزرىا ّ
 ما مالمح تحقيق ّالرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

ٔ.
ٕ.

السمم المدني في تطبيق الحدود التي جاءت في السنة النبوية؟
ما أىم مالمح تحقيق ّ
ما أىم مالمح تحقيق السمم المدني في تطبيق ِ
القصاص والتي جاءت بيا السنة النبوية؟
ّ

أهنية املوضوع.
موضوعا من أىم الموضوعات المتعمقة بحياة الناس وىو العقوبات؛ لما ليا من أثر اجتماعي.
ٔ .يناقش
ً
ٕ .إظيار محاسن الشريعة في تشريع العقوبات؛ صيانة وحفظاً لممجتمع.
ٖ .بيان أثر العقوبات في تحقيق السمم المدني وقت وقوع الجريمة أو بعدىا.

الدراسة لتُجيب
السابقة فإني لم أجد في حدود بحثي دراسة تناولت ىذا الموضوع ،فجاءت ىذه ّ
أما بالنسبة ّ
لمدراسات ّ
ّ
عن األسئمة التي لم أجد ليا جو ًابا في البحوث التي طرحت قضايا الحديث الموضوعي.

ميهج الدراسة.
وقد اعتمدت عمى المنيج االستقرائي ،من خالل استقراء األدلة واألقوال المتعمقة بالموضوع ،وكذلك المنيج التحميمي،

حيث ظير ذلك في تحميل األقوال واآلراء؛ خدمةً لمموضوع إظيا اًر ألثر العقوبات في تحقيق السمم المدني.
خطة البحح:
وقد اشتمل ىذا البحث عمى :مقدمة وتمييد ومبحثين:







أ ّما المقدمة ،فقد تناولت فييا :أىمية الموضوع وأىدافو ،ومشكمة الدراسة ،ومنيج الدراسة ،وخطة البحث.
السمم المدني ومعناه ،ومفيوم العقوبات).
التمييد :عرضت فيو لممفاىيم
الميمة في ّ
الدراسة (مفيوم ّ
ّ
المبحث األوؿ :مالمح تحقيق السّْمم المدني في تطبيق الحدود ال ّشرعية.
المبحث الثاني :مالمح تحقيق السمم المدني في تطبيق عقوبة ِ
القصاص.
ّ
أىم الّنتائج والتّوصيات.
الخاتمة :وبيا ّ

التنهيد.
النفس البشرية وعمم بما
أن الذي وضعيا ىو الذي خمق ّ
من عظمة الشريعة اإلسالمية ّأنيا ر ّ
بانية المصدر بمعنى ّ
حد يييئ مصمحة الفرد
فإن ال ّشريعة اإلسالمية ال تعجز عن معالجة أي جريمة أو ّ
يصمح حاليا ويقيميا إذا اعوجت ،وعميو ّ
التحضر وك ّل ذلك يرافقو قيم األمن والرحمة والتّسامح.
بالمدنية و
والمجتمع وأن اتّسم العصر
ّ
ّ

السمـ المدني.
ّأوال :تعريؼ ِّ
 السمـ لغة:

ِ
َّالمة(ٔ).
قال األزدي :ىو ضد ا ْل َح ْربَ ،وم ْنو اشتقاق الس َ
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ُّمح ،بفتح السين وكسرىا ويذكر ويؤنث(ٕ).
َّمم ،الص ُ
وقيل :الس ُ
شرَكاء متَ َ ِ
ِ ِ
َّ
سمَ ًما
وقيلّْ :
س َ
المسالمة ،وبو فسر قولو تعالىَ  :
وف َوَر ُج ًًل َ
شاك ُ
ض َر َب الم ُو َمثًًَل َر ُج ًًل فيو ُ َ ُ ُ
الس ْمم :ىو ُ
لِ َر ُج ٍؿ[الزمر ،]ٕٜ :أيُ :مس ِالما عمى قراءة من ق أر بالكسر ،وتقول :أنا سمم لمن سالمني(ٖ).
اد َوَرضي بالحكم(ٗ).
أيضاْ :إنقَ َ
والسمم معناه ً
البعد عن كل أوصاف اإلضرار والفتك.
السالمة و ّ
السمم في المغة تدور حول األمن و ّ
فكل معاني ّ
المدني:

ّ
ِ
ِ
المدف لغة :كل أرض يبنى بيا حصن فيي مدينة ،و ّْ
مدن ُّي .
النسبة إلييا َ
َ
ني ،أو اإلنسان
ني ،والى مدينة المنصور وأصفيان وغيرىا :مديِ ّّ
مد ُّ
قال الفيروز آبادي :والنسبة إلى مدينة النبي َ 
َم َدنِ ُّي(.)ٙ
فالمدني مفيوم يرجع معناه لإلنسان الذي يعيش في أرض أو مدينة معينة بما تحويو ىذه األرض أو المدينة.
ّ
(٘)

السمـ المدني اصطًلحاً:
 تعريؼ ّ
السالمة واألمان في المجتمع الواحد" .
السمم المدني ّ
المصالحة و ّ
عرف الباحثون ّ
وقد ّ
بأنو " :ك ّل ما يدعو إلى ُ
السالم
من خالل ما سبق ،يظير االرتباط بين المعنى المغوي والشرعي وأنيما ال يفترقان؛ حيث إ ّن (ا ِّ
لسمـ المدني) :ىو ّ
والمسالمة وتوفير الحياة البعيدة عن كل ما يضر المجتمع في مدينة ما ،وبين أىميا الذين يعيشون عمى أرضيا.
()ٚ

ثانياً :مفيوـ العقوبات.
بانوِ :
ِ
ِ
ٍ
ِ
اعتِ ِو أَيَ :ج َازاهُ.
آخ ُره؛ وأ ْ
وع ْق ُ
َعقَبو بِطَ َ
وع ْقباهُ ،
وع ْقَبتُوُ ،
وع ْقُبو ،وعاقبتُو ،وعاقُبوُ ،
ب ُك ّْل شيءَ ،
 العقوبات لغةَ :عق ُ
()ٛ
وعقابا،
سوءا ،واالسم العقوبة ،وعاقبو بذنبو معاقبة
ً
اء األ َْمر  ،فالعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل ً
الع ْقَبى َجز ُ
و ُ
أخذه بو ،وتعقبت الرجل إذا أخذتو بذنب كان منو(.)ٜ

اصطًلحا :زواجر وضعيا اهلل تعالى لمردع عن ارتكاب ما حظر ،وترك ما أمر بو(ٓٔ) ،ومنيم من عرفيا
 العقوبات
ً
بقولو :الجزاء المقرر لمصمحة الجماعة عمى عصيان أمر الشارع .والمقصود من فرض عقوبة عمى عصيان أمر الشارع

ىو إصالح حال البشر ،وحمايتيم من المفاسد ،واستنقاذىم من الجيالة ،وارشادىم من الضاللة ،وكفّيم عن المعاصي،
لمناس ليكون عمييم جبا اًر ،وانما أرسمو رحمة لمعالمين(ٔٔ) ،لقولو تعالىَ  :و َما
وبعثيم عمى الطاعة ،ولم يرسل اهلل رسولو ّ 
يف[األنبياء.]ٔٓٚ :
س ْم َنا َؾ إَِّال َر ْح َم ًة لِ ْم َعالَ ِم َ
أ َْر َ
أن العقوبات وضعت من أجل َّ
رد وزجر الجاني ومرتكب المخالفة عن ما
فمن خالل تعريف العقوبة السابق ،يتضح ّ
ّْ
الشر.
قدم عميو واقترفو وأنو إن كان ظاىرىا ّ
الشدة أال أنيا تحمل في داخميا تحقيق األمن لممجتمع ووقايتو من ّ
املبحح األول:

مالمح حتقيق السّله املدىي يف تطبيق احلدود.
تتجمى رحمة اهلل تعالى عمى عباده في أنو أوضح ليم في كتابو وعمى لسان رسولو  عقوبة الجرائم بأنواعيا ،وما
ظم حقوق المسممين بعضيم عمى بعض فقال
يترتب عمى ارتكابيا حتّى ال ُيقدمون عمييا؛ فمم يتركيم لميوى أو لمشيطان ،وع ّ
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دمو ومالو وعرضو)(ٕٔ) ،وحثّيم عمى التّعاطف والتعاون في غير المعاصي واآلثام
المسمم عمى المسمم حرام ُ
( :ك ّل ُ
يد ِ
والضرر لقولو تعالى :وتَعاوُنواْ َعمَى ٱلِبِّر وٱلتَّقوى وَال تَعاوُنواْ َع َمى ِ ِ
ٱلعقَ ِ
اب[المائدة:
دو ِف َوٱتَّقُواْ ٱلمَّ َو إِ َّف ٱلمَّ َو َ
شِد ُ
ٱلع َ
ٱإل ثـ َو ُ
َ َ َ ََ
َ ََ
فإن ال ّشريعة اإلسالمية التي من خصائصيا
ذلك
ومع
تعالى،
ع
شر
بما
يمتزم
لم
من
عمى
العقوبات
ثم بعد ذلك ُشرعت
ّ
ٕ]ّ ،
المرونة ومن مقاصدىا تحقيق حكمة التّشريع برفع الحرج وحفظ الضرورات فإنيا في بعض المواقف تسقط تمك العقوبات أو

وسمما لممجتمع.
تؤجميا رحمة منو تعالى ً

املطلب األول :طلب السّرت قبل التّجبت مً اجلرمية وإيقاع العقوبة؛ حتقيقا للسّله املدىي.
الستر وعدم
تتطّمب بعض الجرائم الواقعة في المجتمعات -وخاصة تمك التي تتعمق بالعرض والشرف والكرامةّ -
(ٖٔ)
شك
الفضح؛ حتى ال تشيع الفاحشة ويستمرئيا أفراد المجتمع ،وحتى ُيفسح المجال لمتوبة والرجوع فيدفع بما أمكن  ،وال ّ
أن ىذا فيو حفظ ألمن المجتمعات من الذنوب والتّعدي عمى الضرورات الخمس وتمنع من التّشيير الذي يضع صاحبو في
ّ
ِّ
عمي،
دائرة االتّيام ،جاء في حديث أنس  قال :كنت عند النبي فجاءه رجل فقال :يا رسول اهلل ،إني أصبت َحدا فأقموُ َّ
قال :ولم يسألوُ عنو ،قال :وحضرت الصالة ،فصمَّى مع النبي  ،فم َّما قضى النبي  الصالة ،قام إليو الرجل فقال :يا
رسول اهلل ،إني أصبت ِّ
في كتاب اهلل ،قال( :أليس قد صميت معنا) قال :نعم ،قال( :فإن اهلل قد غفر لك ذنبك،
حدا ،فأقم َّ

أو قالَّ :
حدك)(ٗٔ) ،وجاء في حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص ،أن رسول اهلل  قال( :تعافُوا الحدود فيما بينكم ،فما
حد فقد وجب)(٘ٔ) ،وحديث عبادة بن الصامت  و َكان َش ِي َد ب ْد ار و ُىو أَح ُد ُّ ِ
بمغني من ٍّ
العقََب ِة :أ َّ
ول المَّ ِو 
َن َر ُس َ
ًَ َ َ َ
َ َ
النقََباء لَْيمَةَ َ
ِ
ِ
َن الَ تُ ْش ِرُكوا بِالمَّ ِو َشْيًئاَ ،والَ تَ ْس ِرقُواَ ،والَ تَْزُنواَ ،والَ تَ ْقتُمُوا أ َْوالَ َد ُك ْمَ ،والَ تَأْتُوا
َص َحابِ ِوَ« :بايِ ُعونِي َعمَى أ ْ
ص َابةٌ م ْن أ ْ
قَا َلَ ،و َح ْولَوُ ع َ
َّ ِ
ونو بْين أَْيِدي ُكم وأَرجمِ ُكم ،والَ تَعصوا ِفي معر ٍ
بُِب ْيتَ ٍ
ك َشْيًئا
اب ِم ْن َذلِ َ
وف ،فَ َم ْن َوفَى ِمْن ُك ْم فَأ ْ
َص َ
ان تَ ْفتَُر َ ُ َ َ
َجُرهُ َعمَى الموَ ،و َم ْن أ َ
ْ َُْ ْ َ ْ ُ
َ ُْ
()ٔٙ
َّ ِ
َّ
ب ِفي ُّ
اء َعاقََبوُ»
اب ِم ْن َذلِ َ
َص َ
فَ ُعوِق َ
اء َعفَا َعْنوُ َوِا ْن َش َ
ك َشْيًئا ثَُّم َستََرهُ الموُ فَيُ َو إِلَى المو ،إِ ْن َش َ
الدْنَيا فَيُ َو َكفَّ َارةٌ لَوَُ ،و َم ْن أ َ
فدفع إيقاع َّ
الحد والعقوبة قدر الطاقة قبل أن يصل األمر إلى اإلمام فما بمغو وجب عميو إقامتو(.)ٔٚ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :وقد اختُمف فيمن أتي ما يوجب َّ
سر ويكفيو ذلك ،وقيل:
الحد ،فقالوا :يجوز أن يتوب ِّا
وفصل بعض العمماء بين
بل األفضل أن يأتي اإلمام ويعترف بو ويسألو أن يقيم عميو الحد كما وقع من ماعز والغامديةّ ،
معمنا بالفجور فيستحب أن يعمن بتوبتو(.)ٔٛ
أن يكون ً

وحرصا عميو بدفعو لمتّعافي والتناصح واإلخاء ،أضافة إلى أنو حماية لممجتمع من
سمما لممجتمع المسمم
ً
وفي ىذا األمر ً
تكرر لو
تصبح لو الجريمة مألوفة ُمستساغة؛ ّ
ألن الجريمة ال تُولد مع اإلنسان بالفطرة ،بل يكتسبيا من المجتمع حولو فإذا ّ
وغطيت و ُشّنع في ذكرىا ،وىذا ما
السماع عنيا فقد يألفيا وتصبح عادة وظاىرة عادية بعكس ما إذا ستر عمييا ُ
رؤيتيا أو ّ
يفسر شيوع الجريمة في المجتمعات غير المسممة وارتفاعيا ،فالحمد هلل تعالى الذي خمق اإلنسان وخمق ما يصمحو إذا أعوّج.
املطلب الجاىي :تأجيل إقامة العقوبة أو إيقافها؛ مراعاة للحاالت اخلاصّة؛ وحتقيقا للسّله املدىي.

العقمية
النفسية أو
البدنية أو
فيمنع إقامة الحدود عمى بعض األشخاص ليس تياونا أو إسقاطا عنيم؛ بل ألن حالتيم
ّ
ّ
ّ
الموجب عمييم لمعقوبة أو حتى لذوييم من أفراد المجتمع ال تسمح إالّ مع اإلضرار الزائد عمى العقوبة واليالك غير
في الوقت ُ
النفسي واالجتماعي ،فمن ذلك:
المقصود في ّ
حدىا فيؤجل؛ تحقيقا ألمنيم الجسدي و ّ
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الحامؿ وال ّنفساء.

سمما لطفميا ،فال ترجم الحبمى حتى تضع وترضع ولدىا
حيث رأى الفقياء أن ال تُقام عمييا العقوبة حتى تضع حمميا ً
إن لم يوجد من يرضعو( ،)ٜٔفعن عمران بن حصين  أن امرأة من ُجيينة أتت النبي  وىي ُحبمى من الزنى ،فقال :يا نبي

اهلل ،أصبت َّ
نبي اهلل،
ولييا ،فقال( :أحسن إلييا ،فإذا وضعت فأتني بيا ،ففعل ،فأمر بيا ُّ
عمي ،فدعا ُّ
حدا ،فأقمو ّْ
نبي اهللّ 
نبي اهلل وقد زنت؟ فقال( :لقد تابت
ف ُش َّكت عمييا ثيابيا ،ثم أمر بيا فرجمت ،ثم صمَّى عمييا ،فقال لو عمر :تُصمّْي عمييا يا ّْ

توبة لو قُسمت بين سبعين من أىل المدينة لوسعتيم ،وىل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسيا هلل تعالى؟)(ٕٓ).

قال ابن القيمَ :بمَ َغ من سعة رحمتو وجوده أن جعل تمك العقوبات كفاّرات ألىميا ،وطيرة تُزيل عنيم المؤاخ ـ ـ ـذة
بالجنايات إذا قدموا عميو ،وال سيما إذا كان منيم بعدىا التّوبة النصوح واإلنابة ،فرحميم بيذه العقوبات(ٕٔ) ،فكان تأجيل

فحقق لو األمن الجسدي
كأمو(ٕٕ)،
ّ
العقوبة عمى الحامل رحمة بصغيرىا؛ إذ ال ذنب لو بالعقوبة وال وزر حتى يقام عميو ّ
الحد ّ
فردا من أفراد المجتمع.
بوصفو ً
ولألم ألن حالتيا الصحية بعد الوضع من الوىن والتعب ماال يجعميا تقوى عمى ّْ
الحد واقامتو وربما يؤدي لموتيا ،بل
ت
ض َع ْ
ان ا ْل َح ُّد َج ْم ًدا ،فَِإ َذا َو َ
أن إيقاع العقوبة بشكل مباشر يؤدي إلى اإلسفاف بكرامتيا ،قال الشافعي وأبو حنيفة" :إِ ْن َك َ
ت قَ ِوَّيةً يؤمن تَمَفُيا ،أ ُِقيم عمَْييا ا ْلح ُّد ،وِا ْن َك َان ْ ِ ِ ِ
ط َع ّْ
اف تَمَفُيَا ،لَ ْم ُيقَ ْم
ا ْل َولَ َدَ ،و ْانقَ َ
ض ِعيفَةً ُي َخ ُ
اسَ ،و َك َان ْ
ت في نفَاسيَا ،أ َْو َ
النفَ ُ
ُْ َ ُ َ
َ َ َ َ َ
طيَُر َوتَ ْق َوى"(ٖٕ).
َعمَْييَا ا ْل َح ُّد َحتَّى تَ ْ
فقد جاء في الحديث وضع إجراءات تحفظ ليا السمم النفسي بل وتحفظو لذوييا ،فعن أبي عبدالرحمن ،قال :خطب

عمي ،فقال( :يا أييا الناس ،أقيموا عمى أرقَّائكم َّ
الحد ،من أحصن منيم ،ومن لم يحصن ،فإن أمةً لرسول اهلل  زنت ،فأمرني
ُّ
(ٕٗ)
لمنبي ،فقال :أحسنت)  ،فالنفساء
أن أجمدىا ،فإذا ىي حديث عيد بنفاس ،فخشيت إن جمدتيا أن أقتميا ،فذكرت ذلك ّْ
والمريضة يؤخر جمدىما إلى البرء رعاية لسمم المجتمع أفرادا وجماعات(ٕ٘).

ويؤيد ذلك ما جاء عن النووي قولو في شرح ىذا الحديث( :أحسن إلييا فإذا وضعت فأتني بيا) ىذا اإلحسان لو سببان:
أحدىما :الخوف عمييا من أقاربيا أن تحمميم الغيرة ولحوق العار بيم أن يؤذوىا ،فأوصى باإلحسان إلييا تحذي ار ليم من ذلك،
والثاني :أمر بو رحمة ليا إذ قد تابت ،وحرض عمى اإلحسان إلييا لما في نفوس الناس من النفرة من مثميا ،واسماعيا الكالم
المؤذي ونحو ذلك فنيى عن ىذا كمو).(ٕٙ

الصغير والمجنوف.

ّ
سمما لممجتمعات،
لقد رفع اإلسالم إقامة العقوبة عمى ّ
الصغير والمجنون؛ وذلك النتفاء التكميف الذي ىو شرط لمعبادات ً
مظير من مظاىر العنف والقسوة لما فيو من ىالك الجسد ،فعن عائشة -رضي اهلل عنيا -عن النبي
ًا
إذ إ ّن إقامة العقوبة عمييا
حماد:
(رفع القمم عن ثالث :عن النائم حتَّى يستيقظ ،وعن الصَّغير حتَّى يحتمم ،وعن المجنون حتَّى يعقل) وقد قال َّ
 ،قالُ :
أيضأ وعن المعتوه حتَّى يعقل(.)ٕٚ
ً
()ٕٛ
شر عنيم دون الخير .
ذكر ابن حبان أن المراد برفع القمم ترك كتابة ال َّ

فقاصروا العقل؛ لصغر أو جنون ال ُي ُّ
حدون النعدام المعنى المقصود من شرعية العقوبة تحت ظل ىذا القصور العقمي،

وىو ردع الجاني عن الجناية ،وألن الجناية تعتمد القصد الصحيح وىؤالء ال قصد ليم(.)ٕٜ

فمن حكمتو تعالى وشرعو أن العقوبة ال تُقام عمى من لم يكمّف كالصغير أو المجنون فيما ليسا من أىل العقوبة ،وقد
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(ٖٓ)
الدارين فمثل ىذه الفئة لم
سمما ليم من عقاب ّ
أشار الزيمعي الحنفي إلى ذلك  ،فسقط عنيم التكميف حتى لو أجرموا؛ وذلك ً
تتعمد الفاحشة والجريمة فالعقل الذي ىو أحد الكميات الخمس فُِقد و ازل لدييم ،واألصل والحكمة من إقامة العقوبة الردع ومنع

سمما بيم
وقوع الجرائم وأمثاليا واصالح المجتمع ،أما في مثل ىذا الوضع ربما ال يحصل المقصد من أقامتيا ،لذا سقطت ً
ظا عمى أرواحيم من اليالك.
وحفا ً


المكره والمضطر والجاىؿ.

فمن فقد إرادتو بسبب يعذر فيو ،كجيل
سمما لو تحقيقا لألمن النفسي والفكر ّ
يَ ،
الذي ال عمم لو فال تقام عميو العقوبة ً
كالمكره ،والمضطّر(ٖٔ).
بالحرمة أو العقوبة إذا توافرت شروطو ،أو نوم ،أو إغماء ،أو سكر بمباح ،ومن فقد اختياره أو رضاه ُ


المجروح.

ضى رسول اهلل  في رجل طعن رجالً بقرن في رجمو ،فقال :يا رسول اهلل ،أقدني،
أي المصاب بجرح أو نحوه فقَ َ
الرجل إال أن يستقيد ،فأقاده رسول اهلل  منو ،قال :فعرج
فقال رسول اهلل ( :ال تعجل حتَّى يب أر جرحك ،قال :فأبي َّ

المستقيد إلى رسول اهلل  ،فقال لو يا رسول اهلل ،عرجت ،وب أر صاحبي؟ فقال لو رسول
المستقاد منو ،فأتى ُ
المستقيد ،وب أر ُ
ُ
اهلل ( :ألم آمرك أالّ تستقيد ،حتى يب أر جرحك؟ فعصيتني فأبعدك اهلل ،وبطل جرحك ،ثم أمر رسول اهلل بعد الرجل الذي

(ٕٖ)
سمما بالمجروح ويقاس عميو المريض بأي
عرج ،من كان بو جرح ،أن ال يستقيد ،حتَّى تب أر جراحتو استقاد)  .وما ذاك إال ً
سمما ليم حتى يكونوا بكامل قواىم البدنية فال يفتك بيم بسبب المرض
مرض أال تقام عميو العقوبة حتى يشفي من مرضو؛ ً

حد الجمد أن ال يؤدي إلى ىالك المحدود؛ ألنو َّ
فربما يتعرضوا لمموت واليالك ،إضافة إلى أنو يشترط في إقامة َّ
حد زاجر ال

حد ميمك ،فال يقام في الحر الشديد وال البرد الشديد إذا خشى اليالك(ٖٖ) .قال الشوكاني :فالمريض إذا كان مرضو مرجوا

مأيوسا جمد وقد حكي عمى أنو تميل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو فإن كان مأيوسا
أميل وان كان
ً
فقال :اليادي وأصحاب الشافعي أنو يضرب بعثكول(ٖٗ) إن احتممو وقال :المؤيد باهلل والناصر ال يحد في مرضو وان كان

مأيوسا(ٖ٘) .وقال المقدسي الحنبمي (( :فإن لم يرج برؤه وخشي عميو من السوط جمد بضغث فيو عيدان بعدد ما يجب
)) ()ٖٙ
سمما بيؤالء األفراد من المجتمع.
عميو مرة واحدة
 .وما ذاك إلى ً

املطلب الجالح :التّحرز والتّشدد يف إثبات العقوبة؛ حتقيقا للسّله االجتناعي.
إن تحقيق العدالة ومحاربة الظمم من أىم األسس التي يقوم عمييا سمم المجتمعات وأمنيا ،لذلك فإن إيقاع العقوبة قبل
ّ
التّثبت يجعل المجتمعات في حالة قمق واضطراب ،لذلك جاءت التشريعات اإلسالمية ترعى ضرورة مراعاة التّحرز في

تطبق إال بعد قيام األدلة القاطعة( ،)ٖٚفإذا لم يتأكد من إثباتيا يعفو عنيا ،فعن عائشة قالت :قال
إيقاع العقوبة بحيث ال ّ
رسول اهلل ( :ادروا الحدود ما استطعتم ،فإن كان لو مخرج فخموا سبيمو ،فإن اإلمام أن يخطئ في العفو خير من أن

يخطئ في العقوبة)( ،)ٖٛفمبدأ درء الحدود بالشبيات عمى أىميتو يعد تطبيقاً لمبدأ الخطأ في العفو ،عمى األقل في الحاالت
التي يؤدي فييا درء َّ
الحد لتبرئة الجاني.
فتفضيل الخطأ في العفو من المبادئ العامة المقررة في الشريعة ،ومعنى ىذا المبدأ أنو ال يصح الحكم بالعقوبة إال بعد
التثبت من أن الجاني ارتكب الجريمة ،وأن النص المحرم منطبق عمى الجريمة ،فإذا كان ثمة شك في أن الجاني ارتكب الجريمة،
ٔٗٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1440 ،)2ه2019/و

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss2/7

??? ?????? ?? ????? ???????? ??????? - ????? ?? ??? ????? ??????- Features of Achieving Civil Peace in Applying Sharia Penalties - A Study in Light of the

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهاىي بدري

أو في انطباق النص المحرم عمى الفعل المنسوب لمجاني ،وجب العفو عن الجاني ،أي الحكم ببراءتو؛ ألن براءة المجرم في
حال الشك خير لمجماعة ،وأدعى إلى تحقيق العدالة من عقاب البريء مع الشك ،ومبدأ الخطأ في العفو ينطبق عمى كل أنواع

()ٖٜ
سمما ألفراد المجتمع في
الجرائم ،فيو ينطبق عمى جرائم الحدود ،وجرائم القصاص والدية ،وجرائم التعازير  ،وكل ىذا ً
العقوبات الشرعية ،من كمال عدل اإلسالم ورحمتو ورأفتو بالبشر.

يحا ال شبية فيو ،أو اشتراط أربعة شيداء
فعمى سبيل المثال في عقوبة الزنا ال يثبت إال بإقرار الزاني نفسو إقرًا
ار صر ً
شي َدآء فَ ِ
وف ٱلمحص َن ِت ثَُّـ لَـ يأتُواْ ِبأ ِ
مدة َوَال
يف َج َ
ٱجم ُد ُ
وىـ ثَ َمِن َ
تتوافر فييم العدالة والمعاينة ،لقولو تعالىَ  :وٱلَِّذ َ
َ
َ
َرب َعة ُ َ َ
يف َيرُم َ ُ َ
ٓ
وفَّ[النور ،]ٗ :فشيود أربعة يتفقون عمى رؤية الجاني عمى وضع واحد ،بحيث إذا
قبمُواْ لَ ُيـ َ
ش َي َدةً أ ََبداۚ َوأ ُْوَلِئ َؾ ُى ُـ ٱلفَ ِسقُ َ
تَ َ

اختمفوا في الشيادة سقطت شيادتيم يدل داللة واضحة عمى أن العقوبة في الحقيقة عمى اإلعالن والمجاىرة بالفعمة الشنعاء؛ ألن

مجاىر بفعمتو القبيحة غير مبال بقانون وال
ًا
مستيتر
ًا
من يفعميا بحيث يراه ىذا العدد من الشيود ،ويقفون عمى حقيقة فعمو يكون
حسانا ،بل أنو شخص تجرد من إنسانيتو يجرئ الناس عمى ىذا القبيح ويدعوىم إلى
حساب لممجتمع الذي يعيش فيو
ً
ارتكابو ،ومن ىنا استحق عقوبة زاجرة تقام عميو في مأل من الناس ليكون جزاء وفاقًا(ٓٗ).

وقصة ماعز أقوى شاىد في التشدد في إثبات العقوبة ،فعن ابن عباس  ،قال :لما أتى ماعز بن مالك النبي  قال
لو( :لعمَّك قبَّمت ،أو غمزت ،أو نظرت) قال :ال يا رسول اهلل ،قال( :أنكتيا)- ،ال يكني ،)ٗٔ(-فعند ذلك أمر برجمو(ٕٗ).

ففي ىذا االستدالل يتّضح أن الرسول  لم يقم الحد عمى ماعز حتى شيد عمى نفسو أربع مرات وحتى بحصول الزنا
الحد عقوبة مغمظة وشدد الشارع الحكيم في إثباتو فجعمو باإلقرار
البد من صفة مخصوصة إلثباتو؛ وذلك أن ىذا ّ
الذي ّ

النكوص عن اإلقرار ورفع الحد ،وجعميا أيضاً بشيادة أربعة عدول يشاىدون الفعل نفسو ،وقاعدة درء الحدود
المتكرر مع جواز ّ
بالشبيات صحيحة والذي يد أر العقوبة ال المشروعية؛ فالقاضي والحاكم يجب أن يتثبت ويتيقن قبل أن يصدر الحكم عمى
الجاني وعميو أن يدفع العقوبة ما استطاع إلى ذلك سبيالً إذا وجد أن ىناك احتماالً يكذب ال ّشيود ،أو التّعجل في االعتراف،
أو نقص األدلة ،وليس معنى ىذا ىو المجوء إلى الشبيات لدرء مشروعية الحد من أساسو والطعن في شريعة اهلل .)ٖٗ(
السمم المجتمعي.
وما جاء ىذا التّشريع في تطبيق العقوبة إالّ لتحقيق ّ
ومن باب التّشديد في إثبات العقوبة ما جاء في اشتراط عدالة الشيود وتزكيتيم فال يجوز لمفسقة أو العصاة أن يشيدوا

عمى ىذه الجريمة.

ديني ،فال يوثق بو والشيادة والرواية في محل الضرورات التي تدعو إلى حفظ الشريعة في
فالفاسق ليس لو وازع ُّ

لمدماء واألعراض لتحقيق السمم واألمن المجتمعي(ٗٗ).
نقميا وصونيا عن الكذب ،وكذلك الفتوى لصون األحكام صيانة ّ
وف ِمف ُدوِن ِو َّ
وف[الزخرف.]ٛٙ :
ٱلح ِّ
ٱلشفَ َع َة إَِّال َمف َ
ؽ َو ُىـ َيعمَ ُم َ
دع َ
قال تعالىَ  :وَال َيممِ ُؾ ٱلَِّذ َ
ش ِي َد ِب َ
يف َي ُ

شاىدا أن يشيد إال بما عمم والعمم من ثالثة كما أخبر العمماء ،منيا:
لذلك يشير البييقي الشافعي إلى أنو ال يسع
ً
سمعا من المشيود عميو ،ومنيا :ما تظاىرت بو األخبار
ما عاينو الشاىد فيشيد بالمعاينة ،ومنيا :ما سمعو فيشيد بما أثبت ً
مما ال يمكن في أكثره العيان ،وثبتت معرفتو في القموب فيشيد عميو بيذا الوجو(٘ٗ).

املطلب الرابع :حفظ الكرامة اإلىساىية عيد إيقاع العقوبة؛ حتقيقا للسله املدىي.

السمم المدني حتى بعد
ّ
ميماً في تحقيق ّ
إن حفظ الكرامة اإلنسانية بنبذ العنف واإلساءة واإلذالل عند إيقاع العقوبة مممحاً ّ
()ٗٙ
حيا وميتًا .فعن ابن مسعود  قال( :ال ُّ
وال
يحل في ىذه األمة تجريد
إثبات العقوبة والتأكد منيا ،فقد كرم اهلل اإلنسان ً
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مالمح حتقيق السِّله املدىي يف تطبيق العقوبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّ
مد( )ٗٚوال ُغ ُّل( )ٗٛوال صفد( ،)٘ٓ())ٜٗحيث يشير ابن قدامة الحنبمي إلى ذلك فيقول" :كان الحد جمداً لم يمد المحدود ولم
ِ
يربط"(ٔ٘) ،فعمى سبيل المثال في الرجم يرجم بحجارة متوسطة قدر ما يرفع َّ ِ
مرة َوَال
الرامي َال بصخرة َكبِ َيرة تقتل في ّ
َ
بحصيات(ٕ٘).
-

ففي باب تحقيؽ األمف النفسي وتخفيؼ وطأة التعب ال ّنفسي:

(ٖ٘)
ِ
قال اإلمام مالك :يجرد الرجل في ّْ
ان اْب ِن
الحد ويقعد وال يقام وال يمد ،وتجمد المرأة وال تجرد وتقعد  ،لحديث ع ْمَر َ
ِ
ت نبِ َّي ِ
اهلل َ وِىي ُحْبمَى ِم َن ّْ
صْي ٍن ،أ َّ
ت َح ِّدا ،فَأَِق ْموُ َعمَ َّي ،فَ َد َعا َنبِ ُّي
الزَنى ،فَقَالَ ْ
َصْب ُ
َن ْام َأرَةً ِم ْن ُجيَْيَنةَ أَتَ ْ َ
تَ :يا َنبِ َّي اهلل ،أ َ
ُح َ
َ

ت فَأْتِنِي بِيا»َ ،ففَع َل ،فَأَمر بِيا نبِ ُّي ِ
ِ
ِ
اهلل  ولِيَّياَ ،فقَا َل« :أ ْ ِ
َمَر بِيَا
اهلل  ،فَ ُش َّك ْ
ض َع ْ
ََ َ َ
َحس ْن إِلَْي َيا ،فَِإ َذا َو َ
َ
َ
َ َ
ت َعمَْييَا ثَي ُابيَا ،ثَُّم أ َ
ت ،ثَُّم صمَّى عمَْييا ،فَقَا َل لَو عمر :تُصمّْي عمَْييا يا نبِ َّي ِ
ِ
ين ِم ْن
ت تَ ْوَبةً لَ ْو قُ ِس َم ْ
ت؟ فَقَا َل« :لَقَ ْد تَ َاب ْ
اهلل َوقَ ْد َزَن ْ
فَُرِج َم ْ
َ َ َ َ َ
ت َبْي َن َسْبع َ
ُ ُ َُ
َ َ َ
ت بَِن ْف ِس َيا لِمَّ ِو تَ َعالَى؟»(ٗ٘) ،ووضح عمر  طريقة الضرب أي
اد ْ
َن َج َ
أْ
َى ِل اْل َمِد َين ِة لَ َو ِس َعتْيُ ْمَ ،و َى ْل َو َج ْد َ
ض َل ِم ْن أ ْ
ت تَ ْوَبةً أَ ْف َ
يد أَْلين ِم ْن َى َذا» ،فَأُتِي بِسو ٍط ِف ِ
ٍ ِِ ِ
ٍ
الجمد بتوجييو رجل ليقام عميو َّ
يو
يء بِ َس ْوط فيو ش َّدةٌ ،فَقَا َل« :أ ُِر ُ َ َ
الحد عندما (أ ََم َر بِ َس ْوط فَ ِج َ
َ َْ
ض ٍو
يد أَ َش َّد ِم ْن َى َذا» قَا َل :فَأُتِ َي بِ َس ْو ٍط َبْي َن الس َّْو َ
ب بِ ِوَ ،وَال ُيَرى إِْبطُ َ
ين ،فَقَا َل« :أ ُِر ُ
َع ِط ُك َّل ُع ْ
ك َوأ ْ
اض ِر ْ
طْي ِن فَقَا َلْ « :
لِ ٌ

َحقَّوُ»(٘٘) ،قال ابن قدامة الحنبمي " :فاشترط في السوط أن يكون معتدل الشدة حتى ال يؤذي بكونو جديد وال بالي فال يوجع
ويحقق الغاية من إقامة الحد ،وقولو -ال يرى إبطك -كناية عن عدم المبالغة برفع اليد عالية في الضرب إلى َّ
حد انكشاف
يخص موضع من الجسم بالضرب فييمك بل يفرق الضربات ،ويضرب الرجل قائماً،
اإلبط ،واعطاء كل عضو حقّو؛ فال
ّ
ليتمكن من تفريق الضرب عمى أعضائو ،والمرأة جالسة؛ ألنو أستر ليا ،وتشد عمييا ثيابيا ،وتمسك يداىا لئال تتكشف"(.)٘ٙ
كما نيي  عن تعنيف أىل الحدود أو سبيم وشتميم في قولو  في حديث المرأة الغامدية عندما راجعتو :
ط َمتْوُ أتتو بالصبي في يده كسرة خبز ،فقالت :ىذا يا نبي اهلل قد فطمتو ،وقد أكل الطعام ،فدفع الصبي إلى رجل من
( َفمَ َّما فَ َ
المسممين ،ثم أمر بيا فحفر ليا إلى صدرىا ،وأمر الناس فرجموىاُ ،فيقبل خالد بن الوليد بحجر ،فرمى رأسيا فتنضح الدم

ِ
عمى وجو ٍ
َّاىا ،فَ َقا َل :ميالً يا خالد ،فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابيا صاحب
خالد فسبيا ،فَ َس ِم َع َنبِ ُّي اهلل َ سبَّوُ إِي َ
مكس لغفر لو ،ثم أمر بيا فصمى عمييا ،ودفنت)( ،)٘ٚفوضح لعمر أنيا تابت توبة لو قسمت بين أىل األرض لكفيتيم،

ِ
ظا عمى مشاعرىم
مما بالفرد وخوفًا عميو وحفا ً
وأمر  بالصالة عمى أىل الحدود وتغسيميم وتكفينيم ،وما جعل ذلك اال س ً
وتكريميم حتى لو حالة أقامو َّ
الحد.

أيضا إيقاع عقوبة واحدة لمجاني وان تعددت المخالفات من الجريمة نفسيا
سمما باألفراد ً
ومن حفظ الكرامة اإلنسانية ً
تبعا لمقاعدة الفقيية التي تنص عمى أنو "إ َذا
سمما لو ،فتقع عمى الجاني عقوبة واحدة إن ارتكب مخالفة ليا العقوبة نفسيا وذلك ً

سوِ
اجتَ َم َع أ َْمَر ِ ِ ِ ٍ
َح ُد ُى َما ِفي ْاآل َخ ِر َغالًِبا"( ،)٘ٛيقول ابن قدامة في المغني" :بخالف
احٍد َولَ ْم َي ْختَمِ ْ
ص ُ
ْ
ود ُى َما َد َخ َل أ َ
ف َم ْق ُ
ان م ْن جْن َ
()ٜ٘
حد واحد،
ما إذا سرق ،وزني ،وشرب وارتد فال تداخل الختالف الجنس". .لكن إذا سرق مرتين أو زني مرتين يقام عميو ّ
سمما بالفرد وحفاظًا عميو من اليالك أن تقام عميو عقوبتان الجريمتين من الجنس نفسو.
وىذا من السمم الكائن في العقوبة ً

فك ّل العقوبات ميما تعددت واختمفت إلى أنيا تيدف لسمم لمفرد أو لممجتمع أو ليما معا ،وسأتناول في المبحث الثاني

نموذجا لتوضيح السّْمم الكائن منيا.
عقوبة القصاص رغم شدتّيا وخروج من تقع عميو من صفة الحياة إلى الموت أ
ً
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املبحح الجاىي:

مالمح حتقيق السّله املدىي يف تطبيق القِصاص.
وحرمو فقال في كتابو العزيزَ  :وَال تَ ْقتُمُوا َّ
ؽۚ
س الَِّتي َحَّرَـ المَّ ُو إَِّال ِبا ْل َح ِّ
عظّم المولى -ج ّل في عاله -أمر القتل
الن ْف َ
ّ
ِ ِ
أيضا في محكم
ص ًا
َو َم ْف قُِت َؿ َم ْ
س ِر ْ
ؼ ِفي ا ْلقَ ْت ِؿ ۚ إَِّن ُو َك َ
ور[اإلسراء ،]ٖٖ :وقال ً
س ْمطَا ًنا فًََل ُي ْ
اف َم ْن ُ
وما فَقَ ْد َج َع ْم َنا ل َوِلِّيو ُ
ظمُ ً
ٓ
ِ
ِ
ص ِ
وف[البقرة ،]ٜٔٚ :وصدق العمي العظيم بقولو ووصفو
َلب ِب لَ َعمَّ ُكـ تَتَّقُ َ
اص َح َيوة َيأ ُْولِي ٱأل َ
التّنزيلَ  :ولَ ُكـ في ٱلق َ

(ٓ)ٙ
ضد الموت وىذه ىي الحكمة العظيمة من مشروعية القصاص ،فمو كانت عقوبة القاتل غير
لمقصاص بالحياة التي ىي ّ
القتل لم يحصل انكفاف الشر الّذي يحصل بالقتل ،وىكذا سائر الحدود الشرعية فييا من النكاية واالنزجار ما يدلّ عمى
حكمة الحكيم الغفارَّ ،
ونكر "الحياة "إلفادة التعظيم والتكثير(ٔ ،)ٙحتى ال يقدم المجتمع عمى األخذ بالثأر فتيدر دماء كثيرة

السمم بين األفراد في مثل ىذا األمر العظيم عمى النفوس.
بسبب ذلك ،فيكون قتل فرٍد حياة لعدد كبير ً
جدا وىذا عين ّ
املطلب األول :مالمح حتقيق الِّسله املدىي يف إقامة عقوبة القصاص باليِّسبة للفرد.

لمحد عميو كما أمر المولى َّ -
ردعا لو وتنفي ًذا ّْ
جل وعال-
فبعد وقع القتل وموت المقتول حكم عمى الجاني أي القاتل بالقتل؛ ً
ِ
ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتمَى ۚ ا ْل ُحُّر ِبا ْل ُحِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْبِد َو ْاألُ ْنثَى ِب ْاألُ ْنثَى ۚ فَ َم ْف ُع ِف َي
ُّيا الَِّذ َ
في قولوَ  :يا أَي َ
ص ُ
آم ُنوا ُكت َب َعمَ ْي ُك ُـ ا ْلق َ
يف َ
ِ
ِ
َخ ِ
لَ ُو ِم ْف أ ِ
سٍ
اعتَ َدى َب ْع َد َذِل َؾ َفمَ ُو
يو َ
اف ۚ َذِل َؾ تَ ْخ ِف ٌ
يؼ ِم ْف َرِّب ُك ْـ َوَر ْح َم ٌة ۚ فَ َم ِف ْ
اء إِلَ ْيو ِبِإ ْح َ
ش ْي ٌء فَات َِّباعٌ ِبا ْل َم ْعُروؼ َوأ ََد ٌ
ع َذ ِ
السمم بالنسبة ألفراد المجتمع من خالل زجر الجاني وايقافو عن التمادي باستباحة دماء
َ ٌ
يـ[البقرة ،]ٔٚٛ :فيظير تحقيق ّ
اب أَل ٌ
المسممين؛ وذلك ألن في ِ
القصاص حياة المجتمعات بأكمميا.
ّ
قال ابن تيمية الحنبمي" :العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من اهلل تعالى بعباده ،فيي صادرة عن رحمة الخمق

وارادة اإلحسان إلييم وليذا ينبغي لمن يعاقب الناس عمى ذنوبيم أن يقصد بذلك اإلحسان إلييم والرحمة ليم ،كما يقصد
الوالد تأديب ولده ،وكما يقصد الطبيب معالجة المريض"(ٕ.)ٙ

وقال الماوردي(ٖ :)ٙفي إقامة الحدود بأنواعيا أنيا تأديب استصالح وزجر ،يختمف بحسب اختالف الذنب .فاإلصالح

َّ
امتدادا لمسمم
ويكف بذلك فيسمم المجتمع
والتأديب ىو المظير األول لمسمم المدني من إقامة العقوبة عمى الفرد؛ حتى ال يتمادى
ً
بالفرد ،إضافة لتكفير الذنب المقترف لمفرد ،فتنفيذ العقوبة و َّ
الحد في الدنيا يكفر لمفرد ذنبو ويمحو خطيئتو التي خطاىا ،بعكس
وفر ولم يقم عميو حد ونجي في الدنيا فكيف ينجو من عقاب من ال تخفى عميو خافية ،كما في
ما إذا استتر عن أعين الناس َّ
َن الَ تُ ْش ِرُكوا بِالمَّ ِو َشْيًئاَ ،والَ تَ ْس ِرقُواَ ،والَ تَْزُنواَ ،والَ تَ ْقتُمُوا
(بايِ ُعونِي َعمَى أ ْ
حديث عبادة بن الصامت  عن رسول اهلل َ :
َّ ِ
ونو بْين أَْيِدي ُكم وأَرجمِ ُكم ،والَ تَعصوا ِفي معر ٍ
أ َْوالَ َد ُك ْمَ ،والَ تَأْتُوا بُِب ْيتَ ٍ
اب
وف ،فَ َم ْن َوفَى ِمْن ُك ْم فَأ ْ
َص َ
ان تَ ْفتَُر َ ُ َ َ
َجُرهُ َعمَى الموَ ،و َم ْن أ َ
ْ َُْ ْ َ ْ ُ
َ ُْ
َّ ِ
َّ
ب ِفي ُّ
اء َعفَا َعْنوُ َوِا ْن
اب ِم ْن َذلِ َ
ِم ْن َذلِ َ
َص َ
ك َشْيًئا فَ ُعوِق َ
ك َشْيًئا ثَُّم َستََرهُ الموُ فَيُ َو إِلَى المو ،إِ ْن َش َ
الدْنَيا فَيُ َو َكفَّ َارةٌ لَوَُ ،و َم ْن أ َ
اء َعاقََبوُ)(ٗ ،)ٙقال اإلمام الشوكاني " :ويستفاد من الحديث أن إقامة ّْ
الحد كفارة لمذنب ولو لم يتب المحدود"(٘.)ٙ
َش َ
املطلب الجاىي :مالمح السِّله املدىي قبل إقامة العقوبة على الفرد؛ سلنًا به.
اص عَمى اْلقَاتِ ِل ثََالثَةُ ُشر ٍ
بعد أن وجب إقامة العقوبة عمى القاتل ،حيث يقول الفقياء :بأنو ي ْشتَرطُ ِفي وج ِ ِ
وط:
ص ِ َ
ُُ
وب اْلق َ
ُ
ُ َ
()ٙٙ
ِ
ِ
ِ
َّ
صبِ ٍّي َوَال َم ْجُن ٍ
طِإ  ،وشرع الدين اإلسالمي
ون َو َع ْم ُد ُى َما َكاْل َخ َ
ْاأل ََّو ُل :أ ْ
َن َي ُك َ
اص َعمَى َ
ص َ
ون ُم َكمفًا َو ُى َو اْل َعاق ُل اْلَبالغُ فَ َال ق َ
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مالمح حتقيق السِّله املدىي يف تطبيق العقوبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمور عدة تظير فييا السمم بالفرد:
أوالً :تخيير أولياء الدـ بيف القصاص أو العفو.
لقولو تعالى :و َجَٓز ُؤاْ سِّي َئة سِّي َئة ِّمثمُ َيا فَمف َعفَا وأَصمَ َح فَأَجرهۥُ َعمَى ٱلمَّ ِو إَِّن ُوۥ َال ُي ِح ُّب َّ
يفَّ[الشورى ،]ٗٓ :وقولو
ٱلظمِ ِم َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
تعالىِ  :م ْف أ ْ ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يعا
َج ِؿ َذل َؾ َكتَْب َنا َعمَى َبني إ ْ
اس َجم ً
ساد في األرض فَ َكأَن َما قَتَ َؿ الن َ
سا ب َغ ْير َن ْفس أ َْو فَ َ
سَرائي َؿ أَن ُو َم ْف قَتَ َؿ َن ْف ً
الناس ج ِميعا ۚ ولَقَ ْد جاءتْيـ رسمُ َنا ِبا ْلبِّي َن ِ
ير ِم ْن ُي ْـ َب ْع َد َذلِ َؾ ِفي األرض
ات ثَُّـ إِ َّف َكِث ًا
َح َي َ
اىا فَ َكأََّن َما أ ْ
َو َم ْف أ ْ
َ
َ َ ُْ ُ ُ
َ
َح َيا َّ َ َ ً
وف[المائدة ،]ٖٕ :وشرط اهلل تعالى في العفو اإلصالح فيو؛ ليدل ذلك عمى أنو إذا كان الجاني ال يميق العفو عنو،
س ِرفُ َ
لَ ُم ْ
وكانت المصمحة الشرعية تقتضي عقوبتو ،فإنو في ىذه الحال ال يكون مأمو ار بو ،وفي جعل أجر العافي عمى اهلل ما يييج

ف عنيم ،وكما يحب أن
عمى العفو ،وأن يعامل العبد الخمق بما يحب أن يعاممو اهلل بو ،فكما يحب أن يعفو اهلل عنوَ ،فْمَي ْع ُ
يسامحو اهلل ،فميسامحيم ،فإن الجزاء من جنس العمل( ،)ٙٚوذلك باختيار أولياء الدم بين أن يأخذوا حقيم من القصاص أو
أن يسامحوا ويعفوا عنو.
ثانيا :تخيير أولياء الدـ بيف القصاص أو الدية.
ً
ِ
ِ
َخ ِ
لقولو تعالى :فَم ْف ع ِفي َل ُو ِم ْف أ ِ
سٍ
يؼ ِم ْف َرِّب ُك ْـ َوَر ْح َم ٌة
يو َ
اف ۚ َذلِ َؾ تَ ْخ ِف ٌ
اء إِلَ ْيو ِبِإ ْح َ
ش ْي ٌء فَات َِّباعٌ ِبا ْل َم ْعُروؼ َوأ ََد ٌ
َ ُ َ
ِ
اب أَِليـ[البقرةَّ .]ٔٚٛ :
الدية أو بالدعوة
فحث تعالى في ىذه اآليات عمى الرفق والعفو بأخذ ّ
ۚ فَ َم ِف ْ
اعتَ َدى َب ْع َد َذل َؾ َفمَ ُو َع َذ ٌ ٌ
الحق ،فيعفوا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية ،أو عفا بعض األولياء ،فإنو يسقط القصاص ،وتجب الدية ،وتكون
لمتنازل عن ّ
الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي( ،)ٙٛوىذا التشريع الرباني ما جاء إال لتحقيق السمم المدني بين أفراد المجتمع؛ تخفيف ًا
ورحمة بالعباد.

ثالثًا :اشتراط حضور أولياء الدـ لمقصاص.

وذلك لحكمة ترقيق قموبيم واحتمال عدوليم عن طمب القصاص ومن ثم اختيار الدية ،فحضورىم يدفعيم في األغمب

إلى العفو والصمح رحمة وشفقة بالجاني وىذا سمماً لو ،قَا َل" :فقد وجد سبب ثبوت الحق في ّْ
حق كل واحد منيم قصد بذلك
أىل القصاص والجاني ،إال أن حضور الكل شرط جواز االستيفاء ،وليس لبعضيم والية االستيفاء مع غيبة لبعضيم؛ ألن
فيو احتمال استيفاء ما ليس ٍّ
بحق لو الحتمال العفو من الغائب"(.)ٜٙ

ابعا :بموغ جميع أولياء الدـ العمر التكميفي.
رً
فال َّ
الدم وطالبي القصاص كميم من أىل التكميف أي كونو بالغا عاقالً؛ ألن غيـ ـ ـره ليس أىالً
بد أن يكون أولياء ّ
لالستيفاء ،وال تدخمو النيابة.
يقول برىان الدين الحنبمي" :فإن كان صغي ار أو مجنونا حبس الجاني إلى تكميفو"؛ ألن معاوية  حبس ىدبة بن خشرم

في قصاص حتى بمغ ابن القتيل وكان في عصر الصحابة ،ولم ينكر ،وبذل الحسن والحسين ،وسعيد بن العاص ،البن القتيل

سبع ديات فمم يقبميا"(ٓ ،)ٚوكل موضع يجب تأخير االستيفاء فإن القاتل يحبس حتى يبمغ الصبي ويعقل المجنون ويقدم
الغائب(ٔ.)ٚ

ولولي المجنون فقط العفو إلى الدية"؛ ألن الجنون ال حد لو ينتيي إليو عادة ،بخالف الصغير ،مع اتفاق المستحقين

مستوفيا لحق غيره بغير إذنو ،وال والية لو عميو .و ينتظر قدوم ،وتكميف
عمى استيفائو ،فال ينفرد بو بعضيم؛ ألنو يكون
ً
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غير المكمف"؛ ألنيم شركاء في القصاص(ٕ.)ٚ
املطلب الجالح :مالمح السله املدىي يف إقامة عقوبة القصاص باليسبة للنجتنع.

فصالح المجتمع واستقامتو أمر مطموب شرًعا وذلك بنشر األمن بين أفراده وشعورىم باألمان الذي ىو أساس ارتقاء
ِ
الشعوب والمجتمعات وتكاثرىم ،لقولو تعالى :أَو َلـ يرواْ أََّنا جعمَنا حرما ء ِ
ؼ َّ
ٱلب ِط ِؿ
امنا َوُيتَ َخطَّ ُ
اس مف َحولِ ِيـ ۚ أَفَِب َ
ٱلن ُ
َ َ ََ ً َ
َ
ََ
يؤ ِم ُن َ ِ
وف[العنكبوت ،]ٙٚ :فتحقيق األمن من النعم العظيمة التي امتن اهلل بيا عمى عبادة ،وأنيم أىمو في
عم ِة ٱلمَّ ِو َيكفُُر َ
ُ
وف َوِبن َ
السنة النبوية بأمور عدة ،منيا:
أمن وسعة ورزق ،فيظير مالمح ىذا األمر في ّ

أوالً :المحافظة عمى المجتمع خاليا مف القتؿ واستباحة الدماء بغير وجو حؽ.
فقد ذكر المولى َّ -
جل وعال -أن القصاص حياة كونو تُحقن بو الدماء ،وتنقمع بو األشقياء؛ ألن من عرف أنو مقتول

سمما بالمجتمع(ٖ،)ٚ
إذا قتل ،ال يكاد يصدر منو القتل ،واذا رئي القاتل مقتوال انذعر بذلك غيره وانزجر ،وذلك فيو فائدة عظيمة ً
إضافة لتعظيم أمر القتل في النفس.
متفشية في الجاىمية.
ثانيا :القضاء عمى عادة األخذ بالثأر التي كانت
ّ
ً
(ٗ)ٚ
قال سيد قطب في ظالل القرآن  :القصاص عمى ىذا األساس العظيم فوق ما يحممو من إعالن ميالد اإلنسان ىو
القضاء الذي تستريح إليو الفطرة والذي يذىب بح اززات النفوس ،وجراحات القموب ،والذي يسكن فورات الثأر الجامحة ،التي

الدية في القتل والتعويض في الجراحات ،ولكن بعض النفوس ال
يقودىا الغضب األعمى وحمية الجاىمية وقد يقبل بعضيم ّ

السماحة والعفو
يشفييا إال القصاص ،وشرعُ اهلل ُيراعي الفطرة حتى إذا ضمن ليا القصاص المريح ،راح يناشد فييا وجدان ّ
ق بِ ِو فَيُ َو َكفَّ َارةٌ لَوُ».
ص َّد َ
عفو القادر عمى القصاص« :فَ َم ْن تَ َ
يذكر الزيمعي الحنفي :أن القصاص اسم لِعقُ ٍ
ب َحقِّا ِلمَّ ِو تَ َعالَى فَ َال ُي َس َّمى التَّ ْع ِز ُير َح ِّدا ِل َع َدِم التَّ ْقِد ِ
ير َوَال
وبة ُمقَ َّد َ ٍرة تَ ِج ُ
ٌْ ُ َ
ِ
اد و ِ
ِِ ِ
ق اْلعْبِد وح ْكمو ْاأل ِ
ِ
صَي َانةُ َد ِار ِْ ِ
ان َحقِّا
َصم ُّي ِاالْن ِزَج ُار َع َّما َيتَ َ
اص؛ ِألََّنوُ َح ُّ َ َ ُ ُ ُ
اإل ْس َالم َع ْن اْلفَ َسادَ ،وِليَ َذا َك َ
ْ
ص ُ
اْلق َ
ضَّرُر بو اْلعَب ُ َ
ت بِح ْكٍم أَصِم ٍّي ِِإلقَ ِ
الن ِ ِ ُّ ِ َّ
ِلمَّ ِو تَعالَى؛ ِألََّنو ُش ِر َ ِ
ِ
ود إلَى َّ
ص ُل بِالتَّ ْوَب ِة
صمَ َح ٍة تَ ُع ُ
اس َكافَّة َوالط ْيَرةُ م ْن الذْن ِب لَْي َس ْ ُ
ُ
ْ
ع ل َم ْ
امة اْل َح ّْد؛ ألََّن َيا تَ ْح ُ
َ
َ
(٘)ٚ
ِِ
ام ِة اْل َح ّْد .
َال بإقَ َ
سمما لو مف وقوع الغضب اإلليي عميو.
ثالثًا :إقامة حدود اهلل في المجتمع؛ ً
الدمار والعقاب منو تعالى لقولو :
فسنة اهلل في األقوام المخالفين إلقامو حدوده وتنفيذ أمره وشرعو ىو اليالك و ّ
ّ
يف ِمف قَ ِبم ِيـ ۚ َكا ُنٓواْ أَ َ ِ
ِ
يرواْ ِفي ٱأل ِ
وىآ أَكثََر
َرض فَ َين ُ
ظُرواْ َك َ
َرض َو َع َمُر َ
نيـ قَُّوة َوأَثَ ُارواْ ٱأل َ
اف َع ِق َب ُة ٱلَِّذ َ
يؼ َك َ
ش َّد م ُ
أ ََو لَـ َيس ُ
ِم َّما عمروىا وجآءتيـ رسمُيـ ِبٱلبِّي َن ِت فَما كاف ٱلمَّو لِيظمِميـ ولَ ِكف كا ُنٓواْ أَنفُسيـ يظمِموف * ثَُّـ كاف ع ِقب َة ٱلَِّذيف أ َٰٔٓٓ
َسواْ
َ
َُ َ ُ َ
َ َ َ َ
َ
َ َُ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ
َ َ
َ َ َ ُ َ َُ َ
ٱلسٓوأ ٓ
َى أَف َك َّذ ُبواْ ََِٰٔٓب َاي ِت ٱلمَّ ِو َو َكا ُنوْا ِب َيا َيستَ ِ
وف[الروم ،]ٔٓ-ٜ :فيذه دعوة إلى التأمل في مصائر الغابرين ،وىم ناس من
ُّ
يزُء َ
الناس ،وخمق من خمق اهلل ،تكشف مصائرىم الماضية عن مصائر خمفائيم اآلتية.
فسنة اهلل ىي عا ّمة وىي حق ثابت يقوم عميو ىذا الوجود ،بال محاباة لجيل من الناس ،وال ىوى يتقمب فتتقمب معو
العواقب .حاشا هلل رب العالمين! وىي دعوة إلى إدراك حقيقة ىذه الحياة وروابطيا عمى مدار الزمان ،وحقيقة ىذه اإلنسانية

الموحدة المنشأ والمصير عمى مدار القرون كي ال ينعزل جيل من الناس بنفسو وحياتو ،وقيمو وتصوراتو ،ويغفل عن الصمة
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)2ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٔ
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مالمح حتقيق السِّله املدىي يف تطبيق العقوبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جميعا؛
الوثيقة بين أجيال البشر جميعا ،وعن وحدة السنة التي تحكم ىذه األجيال جميعا ووحدة القيم الثابتة في حياة األجيال
ً

فمم تتفتح بصائرىم ليذه البينات ولم يؤمنوا فتتصل ضمائرىم بالنور الذي يكشف الطريق ،فمضت فييم سنة اهلل في المكذبين

ولم تنفعيم قوتيم ولم يغن عنيم عمميم وال حضارتيم ولقوا جزاءىم العادل الذي يستحقونو(.)ٚٙ

لذا من السمم المدني في المجتمع عقوبة القصاص عمى مستحقييا حتى يسمم المجتمع من العقوبات اإلليية.

فالعقوبات الشرعية ال تخرج عن صفة السمم المدني بأي حال من األحوال ،فكل الدالئل تُشير إلى مدى تحقيق العقوبات

الشرعية لمسمم المدني في المجتمع المسمم عمى عكسو من المجتمعات األخرى التي ال تقيم حدود اهلل كما شرعيا في مواطنيا،
فال يستطيع أحد أن ينسب القسوة والقتل واإلرىاب لمعقوبات اإلليية التي جاء بيا الدين اإلسالمي.

اخلامتة.

وفي الختام ال يسعني إالّ أن أسجل أىم النتائج والتوصيات اآلتية:

النتائج:

يخص أمر األمة في كل شأنيا ،التي منيا العقوبات الشرعية وما يطبق منيا وما
اىتم نبينا محمد  بتوضيح ما
ٔ-
ّ
ّ
سمما بأفراد المجتمع تحقيقاً لسمميا.
الحاالت التي تؤجل فييا ً

ٕ -قيام العقوبات عمى مبدأ الستر مراعاة لمجوانب النفسية واالجتماعية حفظا عمى السمم المدني حتى في أثناء تطبيق العقوبة.

ٖ -حفظ التشريع اإلسالمي كرامة اإلنسان حتى في حال إقامة العقوبة عميو وذلك من تكريم اهلل لو فال يقام عميو الحد إال
بوصف وأمر من اهلل وليس الجتياد البشر شأن بو؛ تحقيقا لمسمم المجتمعي.

التوصيات.

المحمدية بالمغات كافة؛ لمكشف عن
الحث عمى االىتمام ،وبذل الجيد الكبير في توضيح ودراسة جوانب الشريعة
ٔ-
ّ
ّ
زيف وزيغ ما يدعيو ويجسده أعداء اإلسالم عن اإلسالم ووصفو باإلرىاب والقسوة.
ٕ -الكتابة في السمم المدني بأبعاده كافة ودخولو في جوانب كثيرة في الحياة اإلنسانية؛ لنشر السنة الصحيحة عنو ،
وما كان عميو من الخمق الحميد ،واالبتعاد عن القتل والقسوة والفظاظة.

ٖ -تطبيق الشريعة في كل ما يتصل بأمر حياتنا وتربية الجيل الناشئ عمى ذلك.
آخرا.
وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد ،والحمد هلل أوالً و ً
اهلوامش.
(ٔ) أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد األزدي (ت ٕٖٔه) ،جميػػرة المغػػة ،تحقيــق :رمــزي منيــر بعمبكــي ،دار العمــم لمماليــين،
بيروت( ،طٔ)ٜٔٛٚ ،م.ٛ٘ٛ/ٕ ،

(ٕ) زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت ٙٙٙه) ،مختػار الصػحاح ،تحقيـق :يوسـف الشـي
محمد ،المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا( ،ط٘)ٕٔٗٓ ،ىـٜٜٜٔ/م.ٖٔ٘/ٔ ،

الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الممقّب بمرتضىَّ ،
الزبيدي (ت ٕ٘ٓٔه) ،تاج العػروس مػف جػواىر القػاموس،
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
(ٖ) ّ
تحقيــق :مجموعــة مــن المحققــين ،دار اليدايــة ،تحقيــق وتعميــق :أحمــد محمــد شــاكر (جٔ ،)ٕ ،ومحمــد ف ـؤاد عبــد البــاقي (جٖ)،
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وابراىيم عطوة عـوض المـدرس فـي األزىـر الشـريف (ج ٗ ،)٘ ،شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحمبـي ،مصـر( ،طٕ)

ٖٜ٘ٔىـ ٜٔٚ٘/م.ٖٚٔ/ٖٕ ،

(ٗ) مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيم مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار) ،المعجـ الوسيط ،دار الدعوة.ٗٗٙ/ٔ ،

(٘) محمد بن أحمد بن األزىري اليروي ،أبو منصور (ت ٖٓٚه) ،تيذيب المغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،دار إحيـاء التـراث
العربي ،بيروت( ،طٔ)ٕٓٓٔ ،م.ٖٔٓ/ٔٗ ،

( )ٙمجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٛٔٚه) ،القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسـة

قسوســي ،مؤسســة الرســالة لمطباعــة والنشــر والتوزيــع ،بيــروت – لبنــان( ،طٕٔٗٙ ،)ٛى ــٕٓٓ٘/م،
الرســالة ،بإش ـراف :محمــد نعــيم العر ُ
صٖٖٕٔ.

السػمـ المػدني "دراسػة فػي ضػوء اليػدي ال ّنبػوي" ،النـدوة العمميـة الثامنـة
( )ٚمارية بسام محمد عبابنة ،الشائعات وأثرىا في تيديد ّ
"السمم المدني في السنة النبوية مقوماتو وأبعاده الحضارية" ،كميـة الد ارسـات اإلسـالمية ،دبـي ،المنعقـدة بتـاري  ٖٓ-ٕٛ( :رجـب
ٖٔٗٛه).٘٘/ٕ ،

( )ٛمحمد بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابـن منظـور األنصـاري الرويفعـي اإلفريقـي (ت ٔٔٚه) ،لسػاف العػرب ،دار
صادر ،بيروت( ،طٖ)ٔٗٔٗ ،ه.ٙٔٔ/ٔ ،

( )ٜابن منظور ،لساف العرب.ٜٙٔ/ٔ ،

(ٓٔ) أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي ،الشـيير بالمـاوردي (ت ٓ٘ٗه) ،األحكػاـ السػمطانية ،دار
الحديث ،القاىرة ،صٕٖ٘.

(ٔٔ) عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسًلمي مقارناً بالقانوف الوضعي ،دار الكاتب العربي ،بيروت.ٜٙٓ/ٔ ،

(ٕٔ) مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت ٕٔٙه) ،المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ

اهلل ( صػػحيح مسػػمـ) ،كتــاب :البــر والصــمة واآلداب ،بــاب :تحـريم ظمــم المســمم ،وخذلــو ،واحتقــاره ودمــو ،وعرضــو ،ومالــو،

تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ٜٔٛٙ/ٗ ،ح ٗ.ٕ٘ٙ

(ٖٔ) أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رقم كتبو وأبوابـو وأحاديثـو :محمـد
فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجو وصـححو وأشـرف عمـى طبعـو :محـب الـدين الخطيـب ،عميـو تعميقـات العالمـة :عبـد العزيـز ابـن

عبد اهلل بن باز ،دار المعرفة ،بيروتٖٜٔٚ ،ه.ٖٔٗ/ٕٔ ،

)ٗٔ) محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخـاري الجعفـي ،الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول  وسـننو وأيامـو (صػحيح
َّ
بالحد ولم ُيبـيّْن ىـل لألمـام أن يسـتر عميـو ،تحقيـق :محمـد زىيـر بـن ناصـر الناصـر،
أقر
البخاري) ،كتاب :الحدود ،باب :إذا َّ
دار طوق النجاة (مصورة عن :السمطانية ،بإضافة ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي)( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ه ،ٔٙٙ/ٛ ،حٖٕ.ٙٛ

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :ٖٔٗ/ٕٔ ،ىذا الرجل لم يفصح ٍ
بأمر يمزمو بو إِقامـة الح َّـد عميـو فمعمـو أصـاب صـغيرةً
الحد فمم يكشفو النبي  عن ذلك؛ ألن موجب َّ
ظنيا كبيرة توجب َّ
الحد ال يثبت باالحتمال وانما لم يستفسره إما؛ ألن ذلـك قـد

إيثار لمستر ورأى أن في تعرُّضو إلقامة ّْ
ورجوعـا ،وقـد اسـتحب العممـاء
ندما
يدخل في التجسيس المنيي عنو ،واما ًا
ً
الحد عميو ً
الحد بالرجوع عنو إما بالتعريض واما بأوضح منو ليد أر عنو َّ
أقر بموجب َّ
الحد.
تمقين من َّ

الس ِج ْسـتاني (ت ٕ٘ٚه) ،سػنف أبػي داود ،كتـاب:
(٘ٔ) أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو األزدي ّْ

الحــدود ،بــاب :العفــو عــن الحــدود مــا لــم تبمــغ الســمطان ،تحقيــق :محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ،المكتبــة العص ـرية ،صــيدا –

بيروت ٖٖٔ/ٗ ،ح .ٖٗٚٙ

) )ٔٙصحيح البخاري ،كتاب :اإليمان ،باب :عالمة اإليمان حب األنصار ،ٕٔ /ٔ ،ح .ٔٛ
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مالمح حتقيق السِّله املدىي يف تطبيق العقوبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٔٚعمي بن (سمطان) محمـد ،أبـو الحسـن نـور الـدين المـال اليـروي القـاري (ت ٗٔٓٔه) ،مرقػاة المفػاتيح شػرح مشػكاة المصػابيح،
دار الفكر ،بيروت – لبنان( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىـٕٕٓٓ/م.ٕٖٖٗ/ٙ ،

( )ٔٛابن حجر ،فتح الباري.ٙٛ/ٔ ،
( )ٜٔمحمــد بــن عمــي بــن محمــد بــن عبــد اهلل الشــوكاني اليمنــي (ت ٕٓ٘ٔه) ،الػػدراري المضػػية شػػرح الػػدرر البييػػة ،دار الكتــب
العممية( ،طٔ)ٔٗٓٚ ،هٜٔٛٚ-م.ٖٛٛ/ٕ ،

(ٕٓ) صحيح مسمـ ،كتاب :الحدود ،باب :من اعترف عمى نفسو بالزنى ،ٖٕٔٗ/ٖ ،ح .ٜٔٙٙ

وحديث أيضا بزيادة أخرجو مسمم ٖ ،ٖٕٖٔ/ح٘ .ٜٔٙعن مـاعز بـن مالـك األسـممي ،أتـي رسـول اهلل  ،فقـال :يـا رسـول اهلل،
إني ظممت نفسي وزنيت ،واني أريد أن تطيرني ،فـرده ،فممـا كـان مـن الغـد أتـاه ،فقـال :يـا رسـول اهلل إنـي قـد زنيـت ،فـرده الثانيـة،

ـي العقـل مـن صـالحينا
ـيئا؟) فقـالوا :مـا نعممـو إال وف ّْ
بأسـا ،تنكـرون منـو ش ً
فأرسل رسول اهلل  ،إلى قومـو ،فقـال( :أتعممـون بعقمـو ً

أيضا فسأل عنو ،فأخبروه أنو ال بأس بو ،وال بعقمو ،فممـا كـان الرابعـة حفـر لـو حفـرةً ،ثـم أمـر
فيما نرى ،فأتاه الثالثة ،فأرسل إلييم ً
بـو فـرجم ،قـال :فجـاءت الغامديـة ،فقالـت :يـا رسـول اهلل ،إنـي زنيـت فطيرنـي ،وانـو ردىـا ،فممـا كـان الغـد ،قالـت يـا رسـول اهللِ ،ل َـم
الصبِ ّْي ِفـي ِخ ْرقَ ٍـة،
ماعزا ،فو اهلل إِنّْي لَ ُحْبمَى ،قال :إما ال فأذىبي حتي تمدي ،فمما ولدت أَتَتْوُ بِ َّ
تردني؟ لعمك أن تردني كما رددت ً

ط َمتْوُ أتتو بالصبي في يـده كسـرة خبـز ،فقالـت :ىـذا يـا نبـي اهلل
تَ :ى َذا قَ ْد َولَ ْدتُوُ ،قَا َل :اذىبي فأرضعيو حتى تفطميوَ ، ،فمَ َّما فَ َ
قَالَ ْ
قـد فطمتــو ،وقـد أكــل الطعــام ،فـدفع الصــبي إلـى رجــل مــن المسـممين ،ثــم أمــر بيـا فحفــر ليـا إلــى صــدرىا ،وأمـر النــاس فرجموىــا،
ِ
ِ
ٍ
َّاىـا ،فَقَـا َل :ميـالً يـا خالـد،
ُفيقبل خالد بن الوليد بحجر ،فرمى رأسيا فتنضح الدم عمى وجو خالد فسبيا ،فَ َسم َع َنبِ ُّي اهلل َ سبَّوُ إِي َ
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابيا صاحب مكس لغفر لو ،ثم أمر بيا فصمى عمييا ،ودفنت.

(ٕٔ) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة (ت ٔ٘ٚه) ،أعًلـ المواقعيف عف رب العالميف ،تحقيـق:
محمد عبد السالم إبراىيم ،دار الكتب العممية – بيروت( ،طٔ)ٔٗٔٔ ،ىـٜٜٔٔ/م.ٖٚ/ٕ ،

(ٕٕ) العمة في عدم إقامة الحد عمى الحامل أن في إقامة الحـد عمييـا فـي حـال حمميـا ،إتالفًـا لمعصـوم وىـو الحمـل وال سـبيل إليـو ،واذا

كانــت ىــي غيــر معصــومة مــن إقامــة الحــد فــإن مــن القواعــد األساســية أن ال تــزر وازرة وزر أخــرى ،وأال تصــيب العقوبــة غيــر

جمـا أو جمـ ًـدا فإنـو ال ينفـذ عمــى الحامـل حتـى تضــع
الجـاني والعقوبـة التـي تصــيب الحامـل تتعـدى إلــى حمميـا ،وسـواء كــان الحـد ر ً

حمميا؛ ألنو ال يؤمن تمـف الولـد مـن سـراية الجمـد وربمـا سـرى الجمـد إلـى نفـس األم فيفـوت الولـد بفواتيـا .واذا وضـعت األم حمميـا
جمــا لــم تــرجم حتــى تســقيو المَّْبــأ ،ثــم إن كــان لــو مــن يرضــعو أو يتكفــل برضــاعو رجمــت واال تركــت حتــى تفطمــو.
فــإن كــان الحــد ر ً
عبدالقادر عودة ،التشريع الجنائي.ٗ٘ٓ/ٕ ،

(ٖٕ) أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثـم الدمشـقي الحنبمـي ،الشـيير بـابن قدامـة المقدسـي (ت
ٕٓٙه) ،المغني ،مكتبة القاىرةٖٔٛٛ ،ىـٜٔٙٛ/م.ٗٚ/ٜ ،

(ٕٗ) صحيح مسمـ ،كتاب :الحدود ،باب :تأخير َّ
الحد عن النفساء ،ٖٖٔٓ/ٖ ،ح٘ٓ.ٔٚ
(ٕ٘) أبـو زكريـا محيــي الـدين يحيـى بــن شـرف النــووي (ت ٙٚٙه) ،المنيػاج شػػرح صػحيح مسػػمـ بػف الحجػػاج ،دار إحيـاء التـراث
العربي ،بيروت( ،طٕ)ٖٜٕٔ ،ه.ٕٔٗ/ٔٔ ،

( (ٕٙالنووي ،المنياج شرح صحيح مسمـ.ٕٓ٘/ٔٔ ،

( )ٕٚأبو محمـد عبـد اهلل بـن عبـد الـرحمن بـن الفضـل بـن َبيـرام بـن عبـد الصـمد الـدارمي ،التميمـي السـمرقندي (ت ٕ٘٘ه) ،مسػند
الػػدارمي المعػػروؼ ب (سػػنف الػػدارمي) ،تحقيــق :حســين ســميم أســد الــداراني ،دار المغنــي لمنشــر والتوزيــع ،المممكــة العربيــة
السعودية( ،طٔ) (ٕٔٗٔىـٕٓٓٓ/م ،).ومن كتاب :الحدود ،باب :رفع القمم عن ثالثة ،ٔٗٚٚ /ٖ ،حٕٖٕٗ.

( )ٕٛابن حجر ،فتح الباري.ٕٔٔ/ٕٔ ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهاىي بدري
( )ٕٜحسن عمي الشاذلي ،الجنايات في الفقو اإلسًلمي دراسة مقارنػة بػيف الفقػو اإلسػًلمي والقػانوف ،دار الكتـاب الجـامعي( ،طٕ)،
ص.ٖٛ

(ٖٓ) عثمان بن عمي بـن محجـن البـارعي ،فخـر الـدين الزيمعـي الحنفـي (ت ٖٗ ٚه) ،الحاشـية :شـياب الـدين أحمـد بـن محمـد ابـن
أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس ّْ
الشـ ْمبِ ُّي (ت ٕٔٓٔه) ،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشػية ِّ
الشػ ْم ِب ِّي ،المطبعـة
الكبرى األميرية ،بوالق ،القاىرة( ،طٔ)ٖٖٔٔ ،ىـ.ٜٜٔ/ٖ ،

(ٖٔ) حسن عمي الشاذلي ،الجنايات في الفقو اإلسًلمي ،ص.ٖٛ

(ٕٖ) أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني (ت ٕٔٗه) ،مسند اإلماـ أحمد بػف حنبػؿ ،تحقيـق :شـعيب

األرنؤوط ،وآخرون ،إشـراف :عبـد اهلل بـن عبـد المحسـن التركـي ،مؤسسـة الرسـالة( ،طٔ)ٕٔٗٔ ،ىــٕٓٓٔ/م ،ٙٓٙ /ٔٔ ،ح

ٖٗٓ.ٚ

وقــال( :أبــو الحســن نــور الــدين عمــي بــن أبــي بكــر بــن ســميمان الييثمــي (ت ٛٓٚه) ،مجمػػع الزوائػػد ،تحقيــق :حســام الــدين
القدسي ،مكتبة القدسي ،القاىرةٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ/م :ٕٜٙ/ٙ ،رواه أحمد ،ورجالو ثقات.

وينظر :عبد الرحمن بن إبراىيم بن أحمد ،أبو محمد بياء الدين المقدسي (ت ٕٗٙه) ،العدة شرح العمػدة ،دار الحـديث القـاىرة،
ٕٗٗٔهٕٖٓٓ/م ،ص.٘ٛٛ

(ٖٖ) عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسًلمي مقارناً بالقانوف الوضعي.ٗ٘ٓ/ٕ ،
الن ْخل الَِّذي يكون ِف ِ
العثْ َكالِ :
(ٖٗ) ِ
أعذاق َّ
يو الرُّطب.
الع ْذ ُ
ق ِم ْن ْ
ُ
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بـن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكـريم الشـيباني الجـزري ابـن األثيـر (ت ٙٓٙه) ،النيايػة
فػػي يريػػب الحػػديث واألثػػر ،تحقيــق :طــاىر أحمــد ال ـزاوى ،ومحمــود محمــد الطنــاحي ،المكتبــة العمميــة ،بيــروتٖٜٜٔ ،ى ــٜٜٔٚ/م،
ٖ.ٖٔٛ/

(ٖ٘) الشوكاني ،الدراري المضية شرح الدرر البيية.ٖٜٓ/ٕ ،

( )ٖٙأبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثـم الدمشـقي الحنبمـي ،الشـيير بـابن قدامـة المقدسـي (ت
ٕٓٙه) ،عمدة الفقو ،تحقيق :أحمد محمد عزوز ،المكتبة العصريةٕٔٗ٘ ،ىـٕٓٓٗ/م ،صٖ٘ٔ.
( )ٖٚمحمد مصطفى شمبي ،الفقو اإلسًلمي بيف الواقعية والمثالية ،الدار الجامعية – بيروتٜٕٔٛ ،م ،صٖٕٔ.

( )ٖٛمحمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمـذي ،أبـو عيسـى (ت ٕٜٚه) ،سػنف الترمػذي ،أبـواب الحـدود ،بـاب:
ما جاء في درء الحدود ،تحقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروتٜٜٔٛ ،م ،ٖٖ/ٗ ،حٕٗٗٔ.
قال( :زيـن الـدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن عمـي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي القـاىري (ت

ٖٔٓٔه) ،فػػيض القػػدير شػػرح الجػػامع الصػػغير ،المكتبـة التجاريــة الكبــرى ،مصـر( ،طٔ)ٖٔ٘ٙ ،ه ،نقــل عــن الــذىبي/ٔ ،
 :ٕٕٙوأجود ما في الباب :خبر البييقي ادرؤوا الحـد والقتـل عـن المسـممين مـا اسـتطعتم .قـال ىـذا موصـول جيـد انتيـى .قـال
األلباني :ضعيف.

قال( :محمد رأفت عثمان ،النظاـ القضائي في الفقػو اإلسػًلمي ،دار البيـان( ،طٕ)ٔٗٔ٘ ،هٜٜٔٗ/م ،ص .ٗٛٛالحـديث

ـالحا لالحتجـاج بـو عمـى أن الحـدود تـد أر
وان كان فيو مقال إال أنـو روي مـن طـرق أخـرى تعضـده موقوفًـا
ومرفوعـا ،فيكـون ص ً
ً
بالشـبيات المحتممـة ال بمطمــق الشـبية ،باإلضــافة إلـى أن العممــاء تمقـوه بــالقبول ،وىـذا يعــد تصـحيحا لــو ،ووجـو االســتدالل أن

الرسول  ،كما في ىذا الحديث أمر بدرء الحدود بالشبيات المحتممـة ،والقـرائن مبنيـة عمـى الشـبية ،فـدل ىـذا عمـى عـدم عـد

القرائن في الحدود.

( )ٖٜعبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسًلمي مقارناً بالقانوف الوضعي.ٕٔٚ/ٔ ،
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)2ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔ٘ٚ
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مالمح حتقيق السِّله املدىي يف تطبيق العقوبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٓٗ) محمد مصطفى شمبي ،الفقو اإلسًلمي بيف الواقعية والمثالية ،صٖٕٔ.ٕٖٕ ،

)ٔٗ) أي قاليا بصريح العبارة؛ وذلك ألن اإلثبات واألدلة ال تقوم بالمجاز والتمميح وانما عمى النصوص القاطعة والكممات الواضحة.
(ٕٗ) صحيح البخاري ،كتاب :الحدود ،باب :ىل يقول اإلمام لممقر لعمك لمست أو غمزت ،ٔٙٚ/ٛ ،حٕٗ.ٙٛ
(ٖٗ) عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف ،وجوب تطبيؽ الحدود الشرعية ،مكتبة ابن تيمية ،الكويت( ،طٕ)ٔٗٓٗ ،ىـٜٔٛٗ/م ،صٔ.ٙ

(ٗٗ) عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ،جـالل الــدين السـيوطي (ت ٜٔٔه) ،األشػباه والنظػائر ،دار الكتـب العمميـة( ،طٔ)ٔٗٔٔ ،ىــٜٜٔٓ/م،
ص.ٖٛٚ

الخ ْسـ َـرْو ِجردي الخ ارســاني ،أبــو بكــر البييقــي (ت ٗ٘ٛه) ،أحكػػاـ الق ػرآف لمشػػافعي -جمػػع
(٘ٗ) أحمــد بــن الحســين بــن عمــي بــن موســى ُ
البييقي ،كتب ىوامشو :عبد الغني عبد الخالق ،قدم لـو :محمـد ازىـد الكـوثري ،مكتبـة الخـانجي ،القـاىرة( ،طٕ)ٔٗٔٗ ،ىــٜٜٔٗ/م،

()ٗٙ
()ٗٚ

()ٗٛ
()ٜٗ

(ٓ٘)

ٕ.ٖٔٙ/

يد) التَّ ْع ِرَيةُ ِم َن الثَّْي ِ
ُّد) التَّ َعّْري .الجوىري ،الصحاح .٘ٙ
اب َو(التَّ َجرُ
(التَّ ْج ِر ُ
يد) ا ْلقَام ِة أَي :طَ ِوي ُل ا ْلقَام ِة .و(تَم َّد َد) الرَّج ُل تَم َّ
طى .المرجع السابؽ ،صٕ.ٕٜ
(م ِد ُ
َ ْ
ُ َ
َ َ َ
َر ُج ٌل َ
(غ ّّل) ِم ْن َح ِد ٍيد .المرجع السابؽ ،ص.ٕٕٜ
ْ
(األ ْ
َغ َال ِل) ُيقَا ُلِ :في َرقََبتِ ِو ُ
اد) ا ْلقُي ُ ِ
ِ
(صفَ ٌد) .المرجع السابؽ ،ص.ٔٚٙ
ب َو ْ
َصفَ ُ ُ
ض َر َ
(صفَ َدهُ) َش َّدهُ َوأ َْوثَقَوُ م ْن بابَ :
(األ ْ
ود َواح ُد َىا َ
َ
الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البييقي (ت ٗ٘ٛه) ،السنف الكبػرى ،تحقيـق :محمـد
أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان( ،طٖ)ٕٔٗٗ ،ىـٕٖٓٓ/م ،٘ٙٙ/ٛ ،ح.ٔٚ٘ٚٚ

(ٔ٘) أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثـم الدمشـقي الحنبمـي ،الشـيير بـابن قدامـة المقدسـي (ت
ٕٓٙه) ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٔٗٔٗ ،ىـٜٜٔٗ/م.ٜٗ/ٗ ،

(ٕ٘) أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكمبي الغرناطي (ت ٔٗٚه) ،القوانيف الفقيية ،صٖٖٕ.

(ٖ٘) مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت ٜٔٚه) ،المدونة ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٔٗٔ٘ ،ىـٜٜٔٗ/م.ٜ٘ٓ/ٗ ،
(ٗ٘) أخرجة مسمم في صحيحو ،كتاب :الحدود ،باب :من اعترف عمى نفسو بالزنا ،ٖٕٔٗ/ٗ ،ح.ٜٔٙٙ

(٘٘) أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت ٕٔٔه) ،المصنؼ ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمـي،
المكتب اإلسالمي ،بيروت( ،طٕ)ٖٔٗٓ ،ه ،ٖٜٙ/ٚ ،ح .ٖٔ٘ٔٙ

( )٘ٙابن قدامة المقدسي ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد.ٜٗ/ٗ ،
( )٘ٚصحيح مسمـ ،كتاب :الحدود ،باب :من اعترف عمى نفسو بالزنى ،ٖٕٖٔ/ٖ ،ح ٘.ٜٔٙ
( )٘ٛالسيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.ٕٔٙ

( )ٜ٘المرجع السابؽ ،ص .ٕٔٚوينظر ابن قدامة ،المغني.ٔ٘ٗ/ٜ ،
ِ
ص) لَوُ ِم ْنوُ فَ َج َر َحوُ ِم ْث َل َج ْر ِح ِو أ َْو قَتَمَوُ قَ َوًدا ،والمراد بالقود (أقـاد)
ص) ْاأل َِم ُير فُ َالًنا ِم ْن فُ َال ٍن إِ َذا (ا ْقتَ َّ
اص :ا ْلقَ َوُدَ ،وقَ ْد (أَقَ َّ
ص ُ
(ٓ )ٙا ْلق َ
القاتل بالقتيل قتمو بو ،يقـال :أقـاده السـمطان مـن أخيـو ،واسـتقاد الحـاكم سـألو أن يقيـد القاتـل بالقتيـل .ينظـر :الجـوىري ،الصػحاح،
صٕ.ٕ٘ٗ ،ٕٙ

(ٔ )ٙعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي (ت ٖٔٚٙه) ،تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كػًلـ المنػاف ،تحقيـق :عبـد الـرحمن
ابن معال المويحق ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،ه ،صٗ.ٛ

ولما كان لمقصاص ىذا الحكم ،ال يعرف حقيقتو ،إال أىل العقول الكاممـة واأللبـاب :الثقيمـة ،خصـيم بالخطـاب دون غيـرىم ،وىـذا
يدل عمى أن اهلل تعالى ،يحب من عباده ،أن يعمموا أفكارىم وعقوليم .ينظر :تفسير السعدي ،صٗ.ٛ

(ٕ )ٙتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهاىي بدري
(ت ٕٚٛه) ،الفتاوى الكبرى ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٔٗٓٛ ،ىـٜٔٛٚ/م.ٕ٘ٔ/٘ ،

(ٖ )ٙالماوردي ،األحكاـ السمطانية ،صٖٗٗ.

(ٗ )ٙصحيح البخاري ،كتاب :اإليمان ،باب :عالمة اإليمان حب األنصار ،ٕٔ /ٔ ،ح .ٔٛ

(٘ )ٙمحمد بن عمي بن محمد بـن عبـد اهلل الشـوكاني اليمنـي (ت ٕٓ٘ٔه) ،نيػؿ األوطػار ،تحقيـق :عصـام الـدين الصـبابطي ،دار
الحديث ،مصر( ،طٔ)ٖٔٗٔ ،ىـٜٜٖٔ/م.ٙٙ/ٚ ،

( )ٙٙشمس الـدين أبـو عبـد اهلل محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابمسـي المغربـي ،المعـروف بالحطـاب الرُّعينـي المـالكي (ت ٜٗ٘ه)،
مواىب الجميؿ في شػرح مختصػر الخميػؿ ،دار الفكـر( ،طٖ)ٕٔٗٔ ،ىــٜٜٕٔ/م .ٕٖٕ/ٙ ،ومنصـور بـن يـونس بـن صـالح
الــدين ابــن حســن بــن إدريــس البيــوتى الحنبمـي (ت ٔ٘ٓٔه) ،دقػػائؽ أولػػي النيػػى لشػػرح المنتيػػى المعػػروؼ بشػػرح منتيػػى

اإلرادات ،عالم الكتب( ،طٔ)ٔٗٔٗ ،ىـٜٜٖٔ/م.ٖٖ٘/ٖ ،

) )ٙٚالسعدي ،تيسير الكريـ الرحمف ،صٓ .ٚٙقال سيد قطب فـي ظـالل القـرآن (سـيد قطـب إبـراىيم حسـين الشـاربي (ت ٖ٘ٔٛه)،

فػػػي ظػػػًلؿ القػػػرآف ،دار الشــروق ،بيــروت  -القــاىرة( ،طٕٔٗٔ ،)ٔٚه .ٛٚٚ/ٕ ،مــن أجــل ذلــك ..مــن أجــل االعتــداء عم ــى
المسـالمين الـوادعين الخيـرين الطيبــين ،الــذين ال يريـدون شـ اًر وال عـدواناً ..ومــن أجــل أن الموعظـة والتحــذير ال يجـديان فــي بعــض
الجبالت المطبوعة عمى الشر وأن المسالمة والموادعة ال تكفان االعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس.

من أجل ذلك جعمنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة ،تعدل جريمة قتل الناس جميعاً وجعمنا العمل عمى دفع القتل واسـتحياء

نفـس واحـدة عمـالً عظيمـاً يعـدل إنقــاذ النـاس جميعـاً ..وكتبنــا ذلـك عمـى بنــي إسـرائيل فيمـا شــرعنا ليـم مـن الشـريعة ،إن قتـل نفــس

واحــدة -فــي غيــر قصــاص لقتــل ،وفــي غيــر دفــع فســاد فــي األرض يعــدل قتــل النــاس جميعـاً ..فقتــل واحــدة مــن ىــذه النفـوس ىــو
اعتداء عمى حق الحياة ذاتو الحق الذي تشترك فيو كل النفوس.

) )ٙٛالسعدي ،تيسير الكريـ الرحمف ،صٗ.ٛ

) )ٜٙعـالء الــدين ،أبـو بكــر بــن مسـعود بــن أحمــد الكاسـاني الحنفــي (ت ٘ٛٚه) ،بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الشػرائع ،دار الكتــب
العممية( ،طٕ)ٔٗٓٙ ،ىـٜٔٛٙ/م.ٕٖٗ/ٚ ،

(ٓ )ٚأبــو إســحاق برىــان الــدين بــن محمــد بــن عبــد اهلل الحنبمــي ،المبػػدع فػػي شػػرح المقنػػع ،المكتــب اإلســالمئٕٗٔ ،هٕٓٓٓ/م،
.ٕٛٓ-ٕٜٚ/ٓٛ

(ٔ )ٚعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبمي ،أبو الفرج ،شمس الدين (ت ٕٙٛه) ،الشػرح الكبيػر عمػى مػتف المقنػع،
دار الكتاب :العربي لمنشر والتوزيع.ٖٛٗ ،ٖٛ٘/ٜ ،

ألن في تخميتو تضييعاً لمحق؛ ألنو ال يؤمن ىربو والفرق بينو وبين المعسر من وجوه (أحدىما) أن قضـاء الـدين ال يجـب مـع

اإلعسار فال يحبس بما ال يجب والقصاص ىينا واجب وانمـا تعـذر المسـتوفي (الثـاني) أن المعسـر إذا حبسـناه تعـذر الكسـب

لقضاء الدين فال يفيد بل يضر من الجانبين وىينـا الحـق نفسـو يفـوت بالتخميـة ال بـالحبس (الثالـث) أنـو قـد اسـتحق قتمـو وفيـو

تفويت نفسو ونفعو فإذا تعذر تفويت نفسو جاز تفويت نفعو إلمكانو فإن قبـل فمـم يحـبس مـن أجـل الغائـب ولـيس لمحـاكم عميـو

والية إذا كان مكمفاً رشيداً ولذلك لـو وجـد بعـض مالـو مغصـوباً لـم يممـك انت ازعـو؟ قمنـا ألن فـي القصـاص حقـاً لمميـت ولمحـاكم
عميو والية وليذا ينفذ وصاياه من الدية ويقضي ديونو منيا.

وينظر :أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري (ت ٖٜٔه) ،األوسط في السنف واإلجماع واالختًلؼ ،تحقيق :أبـو
حمــاد صــغير أحمــد بــن محمــد حنيــف ،دار طيبــة ،الريــاض – الســعودية( ،طٔ)ٔٗٓ٘ ،هٜٔٛ٘/م ،ٕٚٚ/ٔٔ ،والتشػػػريع

الجنائي اإلسًلمي مقارًنا بالقانوف الوضعي.ٗٛ/ٕ ،

)ٕ )ٚابن ضويان ،إبراىيم بن محمد بن سالم (ت ٖٖ٘ٔه) ،منار السبيؿ في شرح الدليؿ ،تحقيق :زىير الشاويش ،المكتب اإلسالمي،
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)2ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٔ٘
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مالمح حتقيق السِّله املدىي يف تطبيق العقوبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(طٜٔٗٓ ،)ٚهٜٜٔٛ/م.ٖٕٗ/ٕ ،
(ٖ )ٚالسعدي ،تيسير الكريـ الرحمف ٗ.ٛ

ولما كان لمقصـاص ىـذا الحكـم ،ال يعـرف حقيقتـو ،إال أىـل العقـول الكاممـة واأللبـاب :الثقيمـة ،خصـيم بالخطـاب دون غيـرىم،

وىذا يدل عمى أن اهلل تعالى ،يحب من عباده ،أن يعمموا أفكارىم وعقوليم.
(ٗ )ٚسيد قطب ،في ظًلؿ القرآف ٕ .ٜٜٛ /

(٘ )ٚفخر الدين الزيمعي الحنفي ،تبيف الحقائؽ شرح كنػز الػدقائؽ وحاشػية ِّ
الشػ ْم ِب ِّي ٖ .ٖٔٙ/وينظـر :عبـد الـرحمن بـن محمـد عـوض
الجزي ــري (ت ٖٓٔٙه) ،الفقػػػػو عمػػػػى المػػػػذاىب األربعػػػػة ،دار الكت ــب العممي ــة ،بي ــروت – لبن ــان( ،طٕ)ٕٔٗٗ ،ىـ ــٕٖٓٓ/م،
٘.ٜٔٔ/

( )ٚٙسيد قطب ،في ظًلؿ القرآف.ٕٚٙٓ/٘ ،
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